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CLINICAL OBSERVATIONS OF URETHRITIS IN MEN
                                                       ’
          Takao OsADA， ［lrakeo INouE， Akihiko HiRANo
                      and Kazunari TANAKA
   From the 1）opartment qプ乙rrolog］， St．ルfarianna Universit］SchoolげMedicine
                       （Director： Prof． T． lnoue）
    α三・圭ca1φ・e・va伽・w・・e m・d・・h mal・p・ti・nt・with u・eth・iti・f・・th・ee years b・tween July・
1975 and June， 1978．
（1） ．There were 124 patients with urethritis in St． Marianna University Hospital， iNrhich occupied
3．00／， of all the ouVpatients and 110 ’垂≠狽奄?獅狽?with urethritis in Toyoko Hospital， which occupied 2．00／．．
（2） X／NJhen ureYhriEis was divided into gonortheal and nonrgonorrheal urethritis， the former occupied
23．10／， （54 patient’s）’and the later 76．90／．． （180 patients）． They ．are in the ratio 1：3，3． But therg
was a considerable difference in the ratio between the University Hospital （1 ：10．5） and Toyeko Hospital
（．1 ：． 1．5．）．
（3） Three－fourths of patients with urethritis were in the twenties and thirties．
（，4） 70．40／． bf patients with gonorrheal urethritis and 42，20／． of patients with non－gonorrheal urethritis
had a definite sexua1 chance．
（5）71％．・fp・ti・’nt・with g・n・rrheal ureth・iti・and・47．4％・ゆti・nt・with n・n－9・n・rrh・al蝉h・iti・．
hacl ．a shortet incubation periQd than a week． A patient with non－gonorrheal urethritis tendeq ．tg
ha’魔?a longer incubation period．
〈6） 172 bacterial strains were isolated from the male patients’ with urethtitis． Neisserla’№盾獅盾窒窒?盾?≠
was isolated most’ frequently （50 strain＄， 29．10／，）， arid followed by StaPhylococcus ePiderinid’ ’is （49 strains，
2815e／．’）’，’ Stdp’h“locb’tcus au’rkabs （16 Strains， 9．30／， ）．
（7） Almost all s’trains were’highly sensitive to many antibiotics ln disk sensitivity tests．
（8）．．．Neisseria gonorrhQcae．aloロe．照s isolated from two－thirds．of the patients with gonorrheal urethrit圭s
and mixed infection of gramLpositive’@coccus was seen in one－third of the patients with gonorrheal
urethritis．
（9） Staphy］ococcus epidermidis was the commonest organism isolated from the Patients with non－
gonorrheal urethritis． lrt 42．30／， of the patients with non－gonorrheal urethritis， no organism was
found on the stained slide and culture．
（10） ・・CUItures of mycoplasma were perfbrmed in 18 patients With． non－gongrrheal urethritis， and
TLStrain was isolated from only Qne patient．
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治  療 （一）



















































 尿道分泌物分離菌のうち，Neisseria gonorrhoeae， Sta－






いた使用ディスクは，SM， KM， CP， TC， EM， LM，
CL， NB， CER， MCIPC， ABPC， PC， GM， Sx，であ
る．その他の薬剤ディスクは適宜使用しているが，少
数例となるため割愛した．
（1｝Neisseria gonoγrhoeae      49株（Fig． 5）
 80％代の高い感受性率を示したのは，KM， LM，
CER， CP， EM， TCで， PC， NB， ABPCが次い
だ．感受性率が低かったものは，Sx， Cしでいつれも
20％以下であった．
（2） StaPhylococcus epidermidis       36こ口（Fig．6）




（3） StaPh■loceccus aureus           l 6株 （Fig．7）
   感受性（冊）  （什）  （＋）  （一）
     ■ 勉 麗 □
Fig。5． Neisseria gonorrhoeaeの薬剤感受性（49株）








      （帯）  （升）  （十）  （一）
  感難 ■■囮二業〔コ
Fig．6． Staphylococcus epidermidisの薬剤感受性
                    （36株）
SM， NB， CER， MCIPC， ABPC，は100％の感受
性率を示し，KM， EM， GM，が90％で， Cしの50％
を除くと70％以上の高い感受性率であった．
（4）StrePtococcus ge 10株（Str． vididans 6株， Str．faecalis
3株，Str・hemolアticus 1株） （Fig，8）
 LM， CER， ABPC， PC，が100 ％の感受性率を示





      （・L什）   （一トト）   （十）  （一）
  藪性 ■磁［羅ヨ［＝コ
Fig．7． Staphylococcus aureusの薬剤感受性（16株）
稼  斉ll 感  受  1性  （％） 感受’i生率％
感受性（紛  （升）  （＋）  （一）

















  感受性（帯）  （柵  （＋）  （一）
     團 脇 ［i翻 □
Flg・9．桿菌の薬剤感受性
ユ53







①Nei∫∫eria gon・rrhoeae   35例（70．0％）
＠ iVeisseria gonorrh oeae＋StaPh）lococcus epidermidis
                 6｛列（12．0％）
③ 1腕∬漉αgonorrhoeae．トStaPhyl・C・ccus aureu∫
                  2例（4．0％）
④A「eisseria gonorrhoeae＋グラム陽性球菌
                 7修引（14．0％）
（2）非淋菌性尿道炎（Fig・11）
 細菌（Neisseria g・norrh・eaeおよび一般細菌）陰性で
あったもの           55例（42・3％）
1種類の細菌が分離同定されたもの  54例（41・5％）
2種類以上の細菌が分離同定されたもの
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1＞．90πo禰0膨（N．goπo．）35圭量圭ヌゴ三卍ヒ：∫曇∫二爵∫圭蚤量圭長圭墨圭‘
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そ の 他 5
．Fig．11・非淋菌性尿道炎の分離菌
⑦ グラム陽性球菌         2例（1．5％）
⑥ グラム陰性桿菌         1例（O・8％）
⑨3’‘四脚60鋤∫epidermidis十グラム陽性桿菌
                  5例（2．8％）
⑩StaPh．ylococcus aureus十グラム陽性桿菌
                  3｛列（2．3％）
⑪ グラム陽性球菌十グラム陽性桿菌 3例．（2．3％）
’＠ StaPh“lococcus epidermidis＋StrePtococcus viridans
                  2伊匹 （1．5％）
＠ StrePtococcus faecalis－／－Escherichia coli
                  2修F匹 （1．5％）
⑭グラム陽性桿菌十グラム陰日桿菌2例（1・5％）
＠ StaPh］lococcus epidermidis＋StrePtococcus hemol］tics
                  1例（O．8％）
＠ StrePtococcus faecalis十Pseudomonas aeruginosa’
         ’        1例（O．8％）
⑰ StaPh］lococcus aureus一トグラム陽性球菌
                  1 tsU （O．8％）
⑱ StrePtOCOCCUS viridans十グラム陽性桿菌







 “After the common cold， gonorrhoe is the most









































































































































て， Nei∬eria gonorrhoeae．．：5．0株29．1％， StaPh■lococcus
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訂正：Fig．7の“数”欄は上から9，．16，．16，16，15，15，2，12，16，16，16，．15，．14が抜けています，
